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This paper examines the relationship among medicine, family, and elderly in the postwar Japan 
by looking at Tanizaki Junichiro’s Futen Rojin Nikki (Diary of an Old Mad Man, 1961). Futen 
Rojin Nikki tells an old man’s experiences of receiving nursing care rather than filial care when 
living in a stem family. Western medicine was embedded in his everyday life through nursing 
care. This paper aims to answer why an old man’s body was medicalized in the early 1960s 
Japanese family. 
I argue that medicalization of aging body provided a solution for the confrontation between the 
elderly’s expectation of filial care and the young generation’s transformation in the postwar 
Japan. The confrontation was against the disparity between the revised Civil Code and its 
enforcement. On the one hand, the elderly’s expectation was from their insisting on the ie 
household system and first-son inheritance. On the other hand, along with the tide of 
industrialization and Westernization in the postwar Japan, the young generation put achieving 
individual happiness in the first place rather than obeying a traditional family system. 
 
本論文は谷崎潤一郎の『瘋癲老人日記』(1961)を通して戦後日本における医療、家族、
高齢者の関係を考察する。『瘋癲老人日記』においては、長男夫婦と同居しているもの
の、彼らではなく専門の看護師によるケアを受けている老人の体験が語られる。西洋医
学は看護師のケアを通して彼の日常生活に取り入れられる。本論文は1960年台初頭の日
本の家族において老人の身体がなぜ医療化されたのかという疑問に答えようとするもの
である。 
 
子供に介護してもらいたいという高齢者の期待と、戦後の日本で変容していく若い世代
の対立が、老化する身体の医療化により解決されたのだと本論は主張する。この対立
は、1948年に施行された改正民法とその適用実態の矛盾を反映するものだといえる。高
齢者世代の期待は家制度と長子相続への固執に由来していたがが、一方若い世代は戦後
日本の工業化と西洋化に伴い、伝統的家族制度に従うことよりも個人の幸福の実現を優
先したからである。 
 
